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年齢（歳) 28.2±4.3 27.6±5.5 n｡s｡
BMI（㎏/㎡) 21.2±3.8 23.9±6.0 ＜0.0001
収縮期血圧（㎜Hg) 114.6±13.5 115.5±13.1 n｡s｡
拡張期血圧（㎜Hg) 70.0±8.8 69.7±9.0 n｡s｡
LH（mIU/㎖)  3.4±1.3  7.3±3.8 ＜0.0001
Testosterone（ng/㎖)  0.43±0.31 0.71±0.7 ＜0.0001
空腹時血糖（㎎/㎗) 85.3±9.4 89.4±9.7 n｡s｡
空腹時 Insulin（μU/㎖)  5.4±2.4  8.4±3.4 ＜0.0001
総コレステロール（㎎/㎗) 182.6±29.2 187.1±34.3 n｡s｡
HDLﾝコレステロール（㎎/㎗)  70.8±13.5  54.3±12.6 ＜0.0001












神経障害 動脈硬化 網膜症 腎症 発癌
虚血―再還流感染 自己免疫
図１　カルボニルストレス







































































































や tissue inhibitor of metalloproteinaseﾝ１（TIMPﾝ１）
が上昇していること22)や，血管の硬化度の亢進は CRP 
値や補体（Ｃ３）価と相関していること23)も報告され
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